











“Kagerou”is the title of the fifty-second chapter out of the fifty-four that makes up “The 
Tale of Genji”.The term can refer to the delicate, gossamer-winged aquatic insect known as 
the “mayfly” （蜻蛉）,but a homophonous term（陽炎)also refers to the mirage-like shimmering 
effect of rising heat. Either way, this clever play on words symbolizes the ephemeral and 
short-lived nature of human existence. In this story, Kaoru, one of the leading characters, 
pines for the lost love of three women－sisters－who have passed through and out of his life 
and, spotting a mayfly flitting about, he is led to reflect upon transient nature  of this  
world.  
In this study, we examine and offer our interpretation of Kaoru’s various sides or aspects, 
which, like those of the moon, shift, depending on the particular occasion and on his 
relationship to other important characters in the story. We also give special consideration to 
the connection between the “Kagerou” chapter and Zhang Wen-Cheng’s You Xian Ku, a 
















































  おぼつかな誰に問わましいかにしてはじめもはても知らぬわが身ぞ 
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故故將繊手 時時弄小絃 耳聞猶氣絶 眼見若為怜  
 
妬まし顔（注 2）で細指をもちて、折々に禁糸ならす。耳聞くだに、玉の緒絶
えなん。目に見なば、いとしさ増さん。        
















                             （遊仙窟全講 27） 
藩安仁は晋の文人で美男子の代名詞とされていた。舅は母方の兄弟、外甥は母方の姪、崔李珪
は魏の人、眉目秀麗で人品も立派だった。 































































































































柏木  いまはとて燃えむ煙もむすぼほれ絶えぬ思ひのなほや残らむ 
  （④ 281） 
女三宮 たちそひて消えやしなましうきことを思ひ乱るる煙くらべに 
（④ 286） 
柏木  行く方なき空のけぶりとなりぬとも思ふあたりを立ちははなれじ 
（④ 286） 



























上句の詞書に「しのびたる人の移り香の人とがむばかりしければその女に」          








































































































































度に二つを得ようとすれば、すべて空しく失うことになるでしょう。）                 
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４．藤原克己 『源氏物語へ源氏物語から』中、「物語の終焉と横川の僧都」笠間書院 2007 年 187
頁、古来諸説のあるところだが、藤原克己氏は薫説をとる。 
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